







In the beginning of the 20th century, the reformation within the Cambodian Theravada 
Buddhist Mahanikay School brought about a major shift in traditional Buddhism, which followed 
the Pali scriptures and emphasized traditional monastic practice, by facilitating the adoption of 
the scriptures translated into Khmer. The movement was driven mainly by the translation of the 
Pali Tripitaka into Khmer, publication of the texts, practice based on the scriptures, and preaching 
of the Buddhist doctrine in Khmer. The Buddhist reformation in Cambodia was a qualitative 
movement that transformed Buddhism from a religion for the salvation of ascetic monks into a 
religion for everyone. 
In 1925, the Royal Library was established with the aim of collecting and preserving important 
works on Cambodian history, culture, and religion. It is speculated that the intervention of 
Buddhist innovationist monks was behind the establishment of the library. The library collected 
a great deal of literature with national value such as Pali Buddhist scriptures, Sanskrit literary 
works, chronicles and works of art, and published materials. In 1926, the library started publishing 
Kambuja Suriya, the first Khmer-language magazine in Cambodia. The innovationist monks 
researched and translated the Pali scriptures, while actively writing articles on the Buddhist 
doctrine for the magazine in the early days of its publication. 
These activities laid the foundation for the establishment of the Tripitaka Commission as 
a national project in 1929. Thereafter, Cambodian Buddhism transformed itself into a national 
religion with the support of the common people. The Royal Library served as a base for the 
Buddhist reform movement in the late 1920s, and Kambuja Suriya acted as a medium for Buddhist 
































































































































　同図書館は 1921年 2月 15日付国王布告で開設され
た「クメール図書館」（ ）を前身とし、













































れた［Chheat et al. 2005: 20-25; Filliozat:1969: 2］6。 1939

















































































































際には 1926年度には 1号のみ、1927年度は計 8号、
1928年度は計 4号、1930度年～ 1931年度には計 12
号と年度によって発行部数はまちまちである。1932
年度には 6号を統合して一冊、更に 3号を統合して一
冊とし、1933年からは 3号 1冊にして年間 4冊とい
う変則的な発行方式が取られた。1940年からは毎月
































































8 ブッダの勝利吉祥の教え ＊ オクニャ・スッタン・プリジャ・アン
9 説法僧を招請する ＊ 同上
10 王立図書館を開設した高等弁務官への思い ノロドム・ピアノヴォン
11 精進話 ＊ オクニャー・ソピアティリアチ・スー
12 詩 ノロドム・ピアノヴォン
13 ドムナク寺アト住職 ＊ コイ、チュト、チャン、トゥム
14 ジャータカとブッダの悟り ＊ オクニャー・チュオン
15 チベット仏教に関する法話 ＊ コマンダン・ルーベル
16 ブッダの歴史 ＊ ルイ・フィノー








2 タオン師の入滅 ＊＊ ウム・スー（高等パーリ語学校校長・編集者）
3 タオン師の恩 ＊＊ フオト・タート（高等パーリ語学校教授）
4 タオン師への恩返し ＊＊ チュオン・ナート（高等パーリ語学校教授）
5 タオン師の恩 ＊＊ ルヴィー・アエム（（高等パーリ語学校教授）
6 タオン師の恩 ＊＊ ミー（北部地区初級学問監督）
7 タオン師の恩 ＊＊ ロン（高等パーリ語学校教授）
8 タオン師の恩 ＊＊ イト・ハク（高等パーリ語学校教授）
9 タオン師哀悼 オクニャー・ヤン
10 タオン師哀悼 オクニャー・コン





2 涅槃像として降りてきた石像とリアムケー ＊ シュザンヌ・カルプレス
3 王が守るべき道 ＊ ドク









2 王立図書館の弥勒菩薩像 ＊ シュザンヌ・カルプレス
3 パーリ語仏典の説明 ＊ ソティアロス
4 三宝に捧げる ＊ ウム・スー
5 シンハラ殿下への弔辞 ヴァタチャヤヴォン
6 涅槃について ＊ ロベール




















1 スリランカの古い仏塔 ＊ ホカー






2 涅槃についての説明 ＊ ロベール
3 コーチシナ寺院レポート ＊ フオト・タート
































































































































































































































































































































































































訳（2009年現在） モハーニカーイ派 4,241寺、僧侶数 53,430人、トアンマユット派 151寺、僧侶数 1308
人―出所：カンボジア宗教省［上田、岡田 2014:83］》
 2　即ち、同図書館はカンボジア政府の管理下に置かれた［Filliozat 1969:2］。








































23　  （四聖諦）  （悟り）  （ブッダの悟り）  （道品）など。




25　1968年全 110巻が刊行された［リー 1968:48］。 
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